













   The author conducted an in-class, psychoeducational workshop with a class of eleventh graders in the 
Japanese Weekend School in New York (Long Island School). We discussed, with eleven schoolchildren, 
topics such as “True Self” and “What is Japanese?” Ethnic identity issues surfaced saliently in contrast to 
Japan where it rarely arises. We shared the fact that the Weekend School plays an important role for them in 
ニューヨーク補習授業校の高校生におけるアイデン
ティティの諸相―ワークショップ的授業を通して―
Aspects of Identity of the High School Students 
in the Japanese Weekend School in New York:  


































































　2011 年 3 月 4 日，国語の授業を 1 コマ頂き特別
授業形式で行った。ニューヨーク補習授業校ロン
identity formation as Japanese. On the other hand, in that multi-cultural class, attention had to be paid to the 
multiple identities that some students held since, in contrast, a singular image of the “Japanese” often 
prevailed among them. Analysis of the worksheets showed that the race of their parents and whether they 
had lived in Japan had a strong impact on the results, and categories such as viewpoints from Japan, 
bicultural viewpoints, and viewpoints of integrating multiple ethnicities were found. Typical examples were 
presented. In addition, the significance of the Weekend School as a place to cultivate group identity and 































































日本在住経験あり 2（カテゴリーⅠ） 0 1（カテゴリーⅣ）



































































































































































































































































































　Figure 1 は X さんが描いたアイデンティティ構
















































































































































































































Erikson, E. H. (1959). Identity and the Life Cycle. 








Nishimura, K. & Aronson, S. (2004). Safe-space-
creating function of an adolescent “cross-
cultural” identity group. International Journal 
of Counseling and Psychotherapy, 2, 63-77.





Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, 
personality, and interpersonal relationships, 
as deve loped n the c l ient -centered 
framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A 
Study of a Science, Vol. 3. Formulations of 
the Person and the Social Context (pp. 184-
256). New York, McGraw-Hill.
謝辞
この授業に参加してくれたニューヨーク補習授業校
LI校高等部の生徒さんたちに深く感謝いたします。
また同校の山内剛教頭先生，矢部文先生，ならびに
ニューヨーク教育相談室の森真佐子先生，バーンズ
亀山静子先生に感謝申し上げます。
付録　体験ワークシートの内容
テーマ：「アイデンティティ」とは何か？
アイデンティティ（identity）とは，「自分が＊＊＊＊である」という感覚のことです。
例えば，私は「西村馨」である
　　　　私は「西村家の父親」「夫」「息子」である
　　　　私は「日本人」である
　　　　私は「心理学者」である
　　　　私は「プロ野球のファン」である
　　　　　　　…などなど無数にあります。
だから，アイデンティティは「小さなアイデンティティ」のまとまり，束（たば）なのです。
その中でも重要なものとして家族アイデンティティ，民族アイデンティティ，職業アイデンティ
ティ，集団アイデンティティなどがあります。
アイデンティティには，ふだんから意識しているものもあれば，普段は意識しないけれども，ある
時，ある場所ですごく意識するものもあります。
アイデンティティは，人それぞれ違います。どれが正しいとか間違っているということではありま
せん。だけど，そのアイデンティティがいやだということもあるかもしれません。
［　課　題　１　］
では，皆さんひとりひとりの中にどんなアイデンティティ，どんな自分がいるか，できるだけたく
さん書いてみましょう。
（以下別紙）
［　課　題　２　］
では次に，今たくさん書いたもののうち大切なものをいくつか選んで，それを円グラフに描いてみ
ましょう。大切なものはその分大きく描いてい下さい。（この下に大きな円が描かれている。）
